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Abstract
Purpose: The objective of this study was to show that long-term color changes to flowable resin composites vary 
according to whether or not the material is polished after light-curing.
Materials and methods: Flowable resin composites used were Estelite Flow Quick L-size (Tokuyama Dental), MI 
Fil (GC),  Clearfil Majesty LV (Kuraray Medical) and Tetrik N-Flow (Ivoclar Vivadent), and the universal resin 
composite Clearfil Majesty ES-2 (Kuraray Medical). After light each specimen was separated into two groups. One 
group was polished to a mirror-surface (polished group) and the other group was not-polished (non-polished group). 
All specimens were assessed for color differences with a spectrometer after immersion in tea solution or distilled 
water, or exposure to room temperature air, for 28 days. The surface glossiness of the specimens was determined 
using a gloss meter. The data were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison tests.
Results: After immersion in each solution for 28 days, we found that color change in non-polished group in the 
tea solution was significantly different when compared with the distilled water group or the room air temperature 
group. In addition, the oxygen-inhibiting surface layer was thick enough resin color strong. 
Conclusion: These results suggest that flowable resin composites are subject to decreased color change over 
the long term when they have undergone a polishing procedure because of the formation of an oxygen-inhibiting 
surface layer, similar to that observed in universal resin composite. 
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　試料は直径 11 mm，厚さ 5 mm のポリエチレンモー
ルド内にコンポジットレジンを填塞し，上下面をスラ
イドガラスを介して 1 kg の荷重を 60 秒間加えた，光
照射器（Optilux	LCT,	Kerr）にて 60 秒間上下面より
光照射して硬化させて作製した。その後，圧接面か








　着色溶液は，茶葉 3.5 g に沸騰蒸留水 100 ml を加え，
90 秒間放置して抽出した後，濾紙（Advantec,	#5A）
を用いて濾過し緑茶抽出液を得た。1 試料に対して
5 ml の抽出液で浸漬し，37℃にて毎分 60 回の振盪状







タ，測色径 1.8 mm）にて L*a*b* 表色系により測色し，






値が 1.2 以上を以て検定した 21）。
2）未重合層の測定
　（1）試料の作製
　試料は直径 20 mm，厚さ 1 mm のポリエチレンモー
ルド内にコンポジットレジンを填塞し，上下面をスラ
















　試料は直径 11 mm，厚さ 5 mm のポリエチレンモー
ルド内にコンポジットレジンを填塞し，上下面をスラ
イドガラスを介して 1 kg の荷重を 60 秒間加えた後，
光照射器にて 60 秒間上下面より光照射して硬化させ









測色径 1.8 mm）にて測定角度 60°とし，キャリブレー
ション後に計測した後，37℃蒸留水中および室温大気








　着色試験後の色差の結果を図 1 から 5 に示す。EFQ
群を除き，未研磨群はフロブルコンポジットレジン，
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ペーストタイプコンポジットレジンに関わらず，着色
群が室温大気中保管群および蒸留水保管群と比較して









差が認められ，MIF 群の未重合層は約 6 μm と他のコ
ンポジットレジンと比べて有意に厚かった（p<0.05）。
また，ES2 群も約 4 μm と厚く，CML 群は約 2 μm，
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り，有意に低い値であった（p<0.05）。
3.　光沢度の差




















































































る。さらに 0.4 μm と 0.07 μm の 2 種類の径の球状フィ



















　また，CML は 20 nm のシラン処理されたコロイ
ダルシリカと 3 μm 以下のバリウムガラスフィラー
が配合されたマイクロハイブリッドタイプ，TRF は
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